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（putting away・clearing awayなど），処理










































で き（Gosling, Ko, Mannarel l i & Morris , 
2002），環境を整頓する，あるいは，整頓しな
いことで，アイデンティティを表現している






（Gregson, Metcalfe & Crewe, 2007），獲得と消
費に続く消費者行動段階の最終地点にある
（Hanson, 1980; Jacoby, Berning & Dietvorst, 
1977）と述べられている。所有物の処分には，
対象をその所有者と分離する物理的プロセスと
心 理 的 プ ロ セ ス の 両 方 が 含 ま れ（Roster, 


































































































































































親それぞれ 4 項目ずつ全 8 項目を設定した。回
答は「 1：全く違った」から「 4：非常にそう
だった」に加え，親が不在だった場合を配慮し




























　ファイルやノートは用途ごとに使い分けている .86 ─.06 ─.05
　プリントや書類はファイルにいれて分類している .81 ─.02 .00
　現像した写真はアルバムや写真立てに入れて保管している .53 ─.07 .05
　PCのデータはファイルごとに整理ができている .46 .18 ─.01
　雑誌や本などは大きさや種類を分類して収納している .38 .05 .20
Ⅱ．処分因子（α＝.74）
　人から貰った物でも不要なら処分する ─.03 .70 ─.04
　一度も使っていない物でも不要なら処分する .11 .68 ─.01
　思い出の物でも不要なら処分する ─.06 .65 ─.02
　現時点で使う予定のない物は処分する .04 .54 .08
　まだ使える物でも，気に入らないものは処分する ─.06 .45 ─.01
Ⅲ．整頓因子（α＝.73）
　基本的に，家具以外の物を床に置かない ─.09 .05 .80
　机の上には，必要な物しか置かない .01 ─.05 .72
　使った物は，使用後すぐに元あった場所へ戻す .14 ─.02 .55
　着ていた服を脱いだ時の形で放置している ─.06 .00 ─.45
因子間相関 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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The influence of the parents on the current tidy up behavior of 
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【Abstract】
In this study, we conducted a questionnaire survey, and analysis with 382 university 
students to examine how “parent’s requests to tidy up” and “parent’s tidy up attitudes” affect 
tidy up behavior. As a result of multiple group analysis, in males, it was confirmed that 
“father’s requests to tidy up” showed a positive influence on “classification” and “orderliness”. 
In females model, “mother’s aggressive tidy up attitude” showed a positive influence on 
“classification”. From this result, it was suggested that parents with same sex as a child 
influence on child’s tidy up behavior. In male, the higher recognition that there were many 
“father’s requests to tidy up”, which are direct involvement in themselves are doing tidy up 
behavior. Whereas, it seems that in female, it was suggested that the mothers' own attitudes 
towards tidy up the model themselves prompts child’s tidy up behaviors (classification). From 
the above, it was suggested that parent’s relationship of the same sex as a child is important 
in order to promote children to tidy up behavior.
keywords: tidy up behavior, parent’s requests to tidy up, parent’s tidy up attitudes
